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On the Construction of the Area Inclusive Care System.
－Necessity of Approach from House－
For the construction of the Area Inclusive care system, it is important viewpoint that 
the aged continue their life in the house in which lived so long.	Therefore in this study I paid 
attention to the house of the elderly person.
As a result of investigation, it was revealed that the use of the care services was restricted 
according to the condition of the house.	As for such tendency, it is thought that it will be in a 
more serious situation in future nationwide.	In area inclusive care system, the house is the pivot.
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全　体 持　家 借　家 高齢居住
A　手すり（2ヶ所以上） 19．9％ 27．9％ 8．0％ 29．3％
B　段差のない屋内 20．0％ 25．1％ 12．9％ 19．1％
C　廊下幅が車いす通行可 16．1％ 21．4％ 8．4％ 20．3％
ABCいずれかに対応 33．8％ 44．3％ 18．6％ 42．0％
AまたはBに対応（一定対応） 30．0％ 39．6％ 16．2％ 36．9％













































































































































































































































































































































































The grade and gender differences of Sense of Authenticity of junior high school students.
The purpose of this study is to investigate the relationship among grade and gender 
differences of “sense of authenticity”, “sense of superiority”, and “IIKO tendency”. Junior high 
school students ( N = 676 ) completed a questionnaire.
The results were as follows: The scores on “sense of authenticity”, “sense of superiority” 
and “IIKO tendency”, were significantly different accoding to the students’ grade and students’ 
gender.




















































































































M SD M+SD M-SD
1 自分のやりたいことをやることができる 3.99 0.93 4.92 3.06
2 いつも自分らしくいられる 4.01 1.02 5.02 2.99
3 いつも自分を見失わないでいられる 3.87 1.05 4.92 2.83
4 自分を“これでよし”と感じることがある 3.76 1.06 4.82 2.70
5 これが自分だ、と実感できるものがある 3.84 1.12 4.97 2.72
6 人前でもありのままの自分が出せる 3.67 1.17 4.83 2.50
7 いつでも揺るがない“自分”を持っている 3.64 1.05 4.69 2.59
M SD M+SD M-SD
1  思っていることを口に出せない　　            2．75 1．26 4．01 1．49
2  自分の気持ちをおさえてしまうほうだ　　 2．88 1．27 4．15 1．61
3  自分の意見をとおそうとするほうではない  3．13 1．22 4．36 1．91
4  自分らしさがないような気がする  　 2．45 1．20 3．65 1．25
5  人を批判するのは悪いと感じるほうである　 3．26 1．25 4．51 2．01
6  他の人から気に入られたいと思う  　　　 3．31 1．17 4．48 2．15
7  他の人の顔色や様子が気になるほうである  　　  3．41 1．24 4．65 2．17
8  他の人の期待にこたえるように努力するほうである    3．57 1．14 4．70 2．43
9  自分にとって重要な人には自分のことを分かってほしいと思う 3．79 1．16 4．95 2．64
10 辛い事があっても、がまんする  3．68 1．13 4．82 2．55
M SD M+SD M-SD
1 私は，周りの人達より，優れた才能を持っていると思う 2．63 1．22 3．85 1．41
2 私は，才能に恵まれた人間であると思う 2．44 1．15 3．59 1．29
3 私は，周りの人達より有能な人間であると思う 2．35 1．12 3．47 1．23
4 私は，周りの人に影響を与えることができるような才能を持っている 2．41 1．11 3．52 1．30
5 私は，周りの人が学ぶだけの値打ちのある長所を持っている 2．42 1．11 3．52 1．31
6 私は，どんなことでも上手くこなせる人間だと思う 2．39 1．11 3．50 1．27















































自分の気持ちをおさえてしまうほうだ ．88 ．01 ．62
思っていることを口に出せない ．77 ．04 ．54
自分の意見をとおそうとするほうではない ．68 ．05 ．43
自分らしさがないような気がする ．63 -．11 ．33
第Ⅱ因子：他者迎合  (α＝.77)
他の人の期待にこたえるように努力するほうである -．09 ．83 ．48
自分にとって重要な人には自分のことを分かってほしいと思う -．15 ．76 ．43
他の人から気に入られたいと思う ．00 ．60 ．35
他の人の顔色や様子が気になるほうである ．25 ．55 ．39
辛い事があっても、がまんする ．15 ．41 ．26
因子間相関 Ⅰ ．27
Table 7   性別×学年ごとの本来感尺度の平均値と２要因分散分析
男　子 女　子 二要因分散分析
1年 2年 3年 1年 2年 3年 性別 学年 交互作用
（N=115）（N=109）（N=111）（N=105）（N=119）（N=117） F値 F値 F値
本来感 3.86 4.08 3.71 3.79 3.83 3.68 3.28 5.52** 1.15





















1年 2年 3年 1年 2年 3年 性別 学年 交互作用
(N=115) (N=109) (N=111) (N=105) (N=119) (N=117) F値 F値 F値
優越感 2．59 2．77 2．57 2．44 2．28 2．32 14．97*** 0．43 1．68




1年 2年 3年 1年 2年 3年 性別 学年 交互作用
(N=115) (N=109) (N=111) (N=105) (N=119) (N=117) F値 F値 F値
主張抑制 2．82 2．63 2．64 2．94 2．86 2．92 7．12** 1．02 0．39
(1.07) (1.07) ( .97) (1.00) (1.00) ( .90)
他者迎合 3.49 3.46 3.34 3.66 3.68 3.68 14.34*** 0.35 0.6



































































































Water mill, Old man, Village :
On the Symbolic World of Akira Kurosawa’s “Seven Samurai”
In this paper I would like to consider the “Seven Samurai” from a new perspective of 
Semiotics of Cinema. Specifically, we will proceed from paying attention to the symbols “water 
mill”, “old man” and “village”.
In this movie, “water mill”, “old man” and “village” are, in fact, an important element 
symbolizing the peaceful and beautiful ideal world in Akira Kurosawa’s heart. I think that it may 
be the spiritual hometown of his longing, the foundation of the soul. Of course, Kurosawa is not 
a romantic person who never emphasizes reality. In actual social life struggle, plunder, arson, 
murder, etc. acts far apart from ideal exist as a matter of rigor.
Kurosawa does not forget the three symbolic expressions which have the cultural meaning 
of “water mill” “old man” and “village” in the “Seven Samurai” and incorporate them in various 
places in the movie and trying to emphasize the meaning of the three symbols. In that sense, the 
“Seven Samurai” is a work that tried to depict such conflict and inconsistency between such ideal 
and reality, it can be said that it represents a part of Kurosawa’s view of such a life as a director.











































































































































































































































































































































































































































































































Survey of Family Perspectives on Marriage, Childbirth and Child-rearing
−Focusing on the Outlook of Women’s Junior College Students−
Families with the third generation living together have decreased in Japan. Fukushima 
prefecture ranked 6th place in Japan at 20.1% （2000）. Yet, that percentage is still decreasing. 
To make this information clearer, the family outlook of young women in this living style 
was examined; this study researched the family outlook of women Junior College students at 
Koriyama Women’s University in Fukushima prefecture.
The results of this study are as follows:
1. The rate of students that want to marry has increased from 85.3% （2006） to 95.0% (2016).
2. The college students are anxious about association with the partner’s family after marriage
    （75.2%）.
3. Their ideal life-course is “They leave their job after birth and devote themselves to child-
    rearing, and after a few years they work again.” That rate increased from 54.2% (2006) to
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A Consider the Risk on Playground
Based on the Database
The aim of this paper is to consider the risk on playground.  In 2015, the critical accident 
database in the early childhood care and education was announced by Cabinet Office Government 
of Japanese.  The database is prepared by the Cabinet Office, Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology and the Ministry of Health, Labor and Welfare in cooperation. 
This kind of collaboration is the first time.
First, I will organize the background where the database was announced. 
Second, I think about the risk on playground through reading database. 

































































































































































































	 	 	 　	（著者作成）
表３　保育者側の要因
　　　保育者が子どものそばにいる場合






































































































































The Significance and the Transition of the Childcare Content of “Rhythm” as 
the Education of Expressive Movement in Early Childhood Education:
Abstract
This paper aims to examine the history and transition of the childcare content of “rhythm,” 
as included in Childcare Guidelines for childcare provider training after the war, and graduation 
research on “rhythm play,” conducted since just after the end of the war in the Course of Early 
Child Education at Koriyama Women’s College. Rhythm is based on expressive movement 
in early childhood education, and involves infants’ flexible bodies. As a result, “rhythm play” 
bearing the term “rhythm,” which appeared after the war, was found useful for students in the 
early childhood education programs as a basis for research that would contribute in a double-























































































































































































































































































































Research regarding the Meaning of Life for Students Aiming to Obtain Professional 
Childcare Qualifications.  ─ Focusing on Life and Death Experience, Maternal Philosophy, 
Meaning of Life as well as Sense of Authenticity ─
This study examines the relevance of life and death experiences, the meaning of life, 
maternal philosophy, and the sense of authenticity of students aiming for a professional childcare 
qualification at a professional childcare institution. A self-written study targeting 204 first-and 
second-year students was conducted. Consequently, six factors with an impact on the meaning 
of life, namely, a sense of connection to life, a sense of mission, a real sense of life, recognition 
of maternal role, unconditional love, and a sense of authenticity, were extracted. A study on 





























































































































































M（SD） Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
第Ⅰ因子：命のつながり感
自分の命は後の世の誰かに受け継がれる 3．76（ ．99） ．95 ―．05 ―．96 ．71
自分の命は次の世代につながっていると思う 3．91（ ．95） ．88 ―．20 ．09 ．71
次の世に命を残すことで自分の命の意味は生まれると思う 3．53（1．64） ．79 ―．10 ．09 ．70
自分は後の世に命を残すために存在している 3．67（ ．97） ．73 ―．05 ．10 ．65
他の生きとし生けるもの全てと自分の命はつながっている 3．87（ ．95） ．70 ．23 ―10 ．77
自分の命はすべての生き物の命につながっていると思う 3．76（ ．97） ．68 ．23 ―．05 ．75
人も自然もあらゆる命はつながっていると思う 4．12（ ．82） ．61 ．07 ．07 ．58
自分の命の証をこの世の中に残していきたい 3．78（ ．96） ．52 ．22 ．00 ．53
第Ⅱ因子：命の尊重への関与
人の命を救うことに役立ちたい 4．11（ ．81） ．01 ．99 ―．15 ．82
人の命を救うことに力を尽くしたい 4．03（ ．81） ―．14 ．98 ．04 ．83
与えられた命を人のために活かしたい 4．08（ ．88） ．08 ．75 ．07 ．81
限りある命を誰かのために活かしたい 4．06（ ．88） ―．04 ．74 ．17 ．78
亡くなった人の命を意味あるものにしてあげたいと思う 4．16（ ．83） ．17 ．50 ．12 ．66
第Ⅲ因子：命の実感
この世に命として生を受けたと感じる 4．11（ ．78） ―．01 ―．01 ．88 ．69
自分が生きていると心から感じる 4．18（ ．77） ―．04 ―．01 ．87 ．70
自分の身体のすみずみまで命が宿っている 3．87（ ．90） ．12 ．08 ．60 ．63
生命の輝きを実感する瞬間がある 3．86（ ．89） ．15 ．01 52 ．54


















M（SD） Ⅰ Ⅱ 共通性
第Ⅰ因子：母親役割認識
子どもを産んで育てるのは､ 社会に対する女の務めである 3.03（ .08） .88 ―.01 .73
女は子どもをもつことで､ 人生の価値を知ることができる 3.03（1.07） .85 .07 .77
子どもを産んで育てなければ､ 女にうまれた甲斐がない 2.56（1.21） .82 ―.02 .63
育児は女に向いている仕事であるから､ するのが自然である 2.94（1.13） .81 .06 .70
どんなことをしても､ 赤ちゃんは母乳で育てるべきである 3.22（1.03） .69 .84 .56
赤ちゃんを産んではじめて､ 子どものかわいらしさがわかる 3.29（1.19） .60 .12 .53
母親が子どもの成長を生きがいにするのは間違っている 2.76（1.05） .47 ―.20 .16
第Ⅱ因子：無償の愛情
わが子のためなら､ 自分を犠牲にすることができる 4.12（ .78） ―.23 .96 .57
わが子の存在を感じるだけで､ 毎日の生活に張りが出る 4.07（ .77） ―.62 .82 .57
子どもを育てるのは､ 生みの母が最良である 3.93（ .93） .15 .61 .52
わが子の成長を見とどけるために､ 長生きをしなければならない 4.14（ .85） ―.02 .61 .37
母親がわが子を自分の一部だと感じるのは当然である 4.01（ .92） .15 .59 .49






いつでも揺るがない「自分」をもっている 3.36（ .99） .89 .74
いつも自分を見失わないでいられる 3.27（ .95） .88 .69
いつも自分らしくいられる 3.47（ .98） .88 .72
これが自分だ、と実感できるものがある 3.5（ .95） .84 .62
人前でありのままの自分が出せる 3.27（1.02） .83 .59





























命のつながり感 命の尊重への関与 命の実感 母親役割認識 無償の愛 本来感
命のつながり感 ―
命の尊重への関与 .62** ―
命の実感 .64** .60** ―
母親役割認識 .46** .39** .32** ―
無償の愛 .52** .44** .46** .58** ―























「生」体験（有） 「生」体験（無） 主効果 交互作用
「死」体験（有）「死」体験（無）「死」体験（有）「死」体験（無）「生」体験 「死」体験
（n＝71） （n＝43） （n＝36） （n＝44） F値 F値 F値
命のつながり感
29．56 29．58 32．67 31．02 6．54＊＊ ．84 ．88
（ 6．63） （ 6．00） （ 5．24） （ 5．46） （有＜無）
命の尊重への関与
20．03 20．40 21．19 20．59 1．59 ．05 ．81
（ 4．13） （ 3．20） （ 3．31） （ 3．45）
命の実感
16．14 15．63 16．47 15．93 ．58 1．59 ．00
（ 2．82） （ 2．95） （ 2．89） （ 2．61）
母親役割認識
19．93 19．81 22．42 22．00 6．85＊＊ ．09 ．03
（ 5．76） （ 6．21） （ 6．50） （ 5．86） （有＜無）
無償の愛
23．41 24．65 24．56 24．34 ．51 ．78 1．56
（ 3．89） （ 4．30） （ 3．71） （ 3．80）
本来感
20．32 19．4 21．78 20．34 2．70 2．63 ．12




























































やアンナ・レール（Anna Löhr 1848 ～？）による宮内庁式部寮雅楽課でのピアノ伝習、音楽取






Piano Teaching Methods in Preschool Teacher Education Programs
Preschool teacher education programs require piano lessons as part of their curriculum, but 
there are many students in these programs who have never learned to play or do not have enough 
experience. This current study explored possible methods of teaching the students basic piano 
skills in the short span of two years. In this report, the researcher looked at the textbook and 
scores of children’s songs to figure out the necessary skills and knowledge needed for students 
to effectively play children’s songs on the piano. As a result, the teaching goals for the two years 
may be determined. They found that encouraging students to consciously apply the textbook 









































































ハ長調  4/ 4拍子　c 1に1の指のポジション　音域右手c 1～ e 1 左
手a ～ c 1　左右交互の動き　反進行　付点2分音符
L2 –4 ほたる 左手はaに固定された伴奏　左右同時の打鍵
L2 –5 かげぼうし 2/ 4拍子　左右の並進行











L2 –9 もぐら Allegretto 3度の動きの学習
L2 –10 となりどうし Andante　スラーとスタッカート　手首の使い方（脱力）の学習
L3 –1 「ソ」まで行こう 音域c 1から上下のgまでの音
L3 –2 大きな時計
Lento　C= 4/4  左手gに1のポジション　fとgの2音同時打鍵　フェ
ルマータ











L3 –9 バグパイプ cとgの和音による伴奏形　右手に8分音符の動き
L3 –10 嘆き 臨時記号フラットとシャープ　リピート記号　D.C.　コーダの理解
L4–1 音の階段 ハ長調の音階　4オクターブにわたるcの位置　音域c ～ c






















L5–2 わらってないて 3連符  音域H ～ d 3　手の交差　長3和音と短3和音の表情の変化　
L6–1 かわいいオーガスチン







































































































































































































































































































年度 曲　名 必要とされる知識や技術 バイエル テキスト
H29 
こいのぼり
①ニ長調　3/ 4拍子　音域D ～ d 2　左右ともに重音で、
4声部の動きも現れる




















①ト長調　3/ 4拍子　音域D ～ d 2右手は2声の動き　左
手分散和


























































































































A Study on the Nature of the Environment in Early Childhood Education and Care
Focusing on the Practice of Denmark and Finland
This research summarizes the child care environment practice of Denmark and Finland 
which utilizes nature and natural settings. In the practice of Finland, the child, the child-care 
worker and the parents were clear in communicating the education contents. The viewpoints of 
all were considered when combining the child care and natural environment. From this, nature 
was chosen and thought most important. In the practice of Denmark, through interviews with the 
childcare workers in the forest kindergarten, we understood they specifically were conscious of 




































































































































































































































































































































































A Study on the Relationships for the Internship
in the Training Programs for Childcare Teachers
This research summarizes cases and cooperation among the teachers regarding collaborating 
subjects, as a result, the following five viewpoints became clear.
First, it’s understood that the students are lacking in the practical skill of controlling 
children in a classroom. Secondly, knowing this tendency of the students before internships, 
teachers will discuss the topics needed for learning which will leave them better organized; 
these discussions are valid in guiding the students to be better prepared for training. Thirdly, 
students lack confidence with things they learned in music and can’t yet utilize these music 
skills sufficiently when doing initial internships. Fourthly, while studying English, the students 
actually proved through demonstration that the child care practice can utilize English, dance 
and songs by cooperating together in preliminary activities in the classroom. Lastly, the students 
felt appreciation while watching the children practice and play in the yard, in the corridors and 
while using games throughout the kindergarten. To summarize, the child care environment for 
the students was enjoyed by more than half the students. Such a viewpoint from this study makes 
learning and the practice richer while improving the guidance and overall child care practice 


































































































































































































































































































































































































































































4班 足をきたえよう！ ツイスター ボールをポーン！ ねらえパーフェクト















































































































































の教育（知識）」（Education ABOUT the environment）「環境のための教育（価値観，態度，積
極的な行動）」（Education FOR the environment）「環境の中で，あるいは環境を通しての教育








Characteristics of the Learning Materials of the Environmental Education 
in the Textbooks used for Elementary Education in the United Kingdom（UK）
The purpose of this study was to clarify the characteristics of the environmental education 
curriculum in English primary schools. To analyze how environmental education is dealt with in 
English schooling, I examined the main components of the curriculum: the textbooks used for 
elementary education. Analysis of these elements revealed the following results:
 　1. All the information is up-to-date and also encyclopedic knowledge is written in order not to 
　　 make the reader bored.
　 2. Technical terms are used even in textbooks for the lower grades.
　 3. Textbooks contain the history of science, detailed data and colorful pictures.
　 4. Textbooks have many descriptions about the pros and cons of science technology.














る3)。本稿では「環境についての教育」（Education ABOUT the environment）に焦点を絞り，
環境についての知識がどのようにイギリス初等教育の教科書に提示されているかを調査する。
2　ナショナルカリキュラムにおける「環境についての教育」




























































































































　①Treetops Stage 16 （対象年齢11歳：Our Earth is Unique）「たった一つしかない地球」9）
　　　（地学，地理，生物）
（2）「土と岩と鉱物」
　①Fireflies Stage 7（対象年齢6〜7歳）： Glorious Mud「素晴らしい泥」 10）（地学，地理）
−139−
イギリス初等教科書の環境教育に関する教材の特質
　②Fireflies Stage 10（対象年齢7〜8歳）：How to Make Soil「土の作り方」11）（地学，生物）
　③Treetops Stage 13（対象年齢9歳）： Save Our Coasts ！「私たちの海岸を救え！」12）（地
　　学，地理，環境）
　④Treetops Stage 16（対象年齢11歳）：Planet Granite「惑星の御影石」13）（地学，地理）
（3）「水」
　①Treetops Stage 12（対象年齢8〜9歳）： What Can You See in This Cloud ？「この雲何
　　に見える？」14）（地学，生物，化学）
（4）「エネルギー」
　①Treetops Stage 12（対象年齢8〜9歳）： The Flick of a Switch「スイッチをパチリ」15）
　　　（物理，技術，歴史）
　②Treetops Stage 14（対象年齢9〜 10歳）： The Power of Nature「自然の力」16）（地学，技
　　術）
（5）「植物と動物」
　①Treetops Stage 10（対象年齢7〜8歳）： The Power of Plants「植物の力」17）（生物）




　①Fireflies Stage 6（対象年齢6歳）： Unusual Buildings「変わった建物」20）（地理，家庭科）




















































































































































4）National Curriculum Council, op.cit., p.4.
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Study on Song in the a preschool teacher training school 
− Vocalization and vocalism of a natural voice and the falsetto of the woman’s voice −
At the song of the woman, the phenomenon that two kinds of vocalization called the falsetto 
is mixed with a natural voice is frequent. In the girl student of a childminder training course 
studying in this report, I can confirm that falsetto is mixed with a natural voice at the time of a 
song in a charge class
I take up the phenomenon only by the woman’s voice that a natural voice and falsetto to 
be seen in the ranges that it is easy to sing such as the nursery rhyme are mixed, and this report 
considers vocalization and vocalism, the rictus who interlaced song breathing, a natural voice 
and each vocalization of the falsetto, natural voice and falsetto and adopts them by a class and 
























































































































































































































































































 1．地声だけでうたっている。    3名
 2．裏声だけでうたっている。    3名
 3．低・中音域は地声、高音域は裏声というように
 　　地声と裏声を使い分けてうたっている。  43名
 4．1～3以外の出し方でうたっている。   0名





 1．地声で歌いやすくなった。    3名
 2．地声の声量が増えた。    2名





























1．裏声で歌いやすくなった。    2名
2．裏声の声量が増えた。     0名









1．地声で歌いやすくなった。    20名









3．地声で高い音が出るようになった。   7名
4．裏声で歌いやすくなった。    13名
5．裏声の声量が増えた。     17名





























































































































Study on the double standard of curriculum
− In the culinary arts training curriculum −
I had for my object to talk on a possibility of the curriculum management that each specified 
held difficulty and crossed a subject by giving a food family of a high school as an example and 
comparing “licensed cook training facility guidance guideline” of “curriculum guidelines” and 
the Ministry of Health, Labour and Welfare head notice of the Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology bulletin.
Then “licensed cook training facility guidance guideline” of “curriculum guidelines” and the 
Ministry of Health, Labour and Welfare head notice the Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology annunciates can happen to see a difference in subjects.
Key Words：curriculum, curriculum management, high school education,
      curriculum of double standard, Vocational department, licensed cook training facility,






































































































































































































































教育内容 授業時間数 単位数 教育目標




































































































































































































科目名 学年 単位 学習内容
家庭学科
の科目
生活産業基礎 １ 2 様々な産業について学び、職業への関心を高めます









総合調理実習 2 3 食材の扱い、大量調理に向けた実践力を身に付けます























































































Introduction of the Rubrics in the practical skill subject of the music department
In late years it is demanded development and the clear statement of the scholastic evaluation 
standard in university education becoming it, and various evaluation methods and utilization are 
introduced.
In this junior college music department, We introduced Rubrics in last year, the article of 
the study that was a graduate. An evaluation standard became clear, and by this Rubrics , the 
standardization of the evaluation of plural raters planned it and was able to get the effectiveness 
as one marking method. As the next stage, We performed a trial to take in Rubrics as an 
evaluation method for the performances of the practical skill.
In this report, We perform the inspection with the marking method of the way of the Rubrics 
























































90）、A（89 ～ 80）、B（79 ～ 70）、C（69 ～ 60）、F（59 ～ 50）」を設定しているが、さらに細分
化し、□は評価基準のSの左から、S+, S, S-、A, A-、B, B-、C, C-、F, F-となる。百点法


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大項目 小項目 Ｓ（100 ～ 90） Ａ（89 ～ 80） Ｂ（79 ～ 70） Ｃ（69 ～ 60） Ｆ（59 ～ 50） 評価
























































































































































































































































横 溝 聡 子：はじめに，1
磯 部 哲 夫：3，5，6，7




































The difference in typing skill between the use of notebook type PC and the use of tablet 
type PC in information technology classes including teacher training courses.
We investigated the difference in the acquisition of typing skill between the use of the 
note type PC and the use of the tablet type PC. The scores of 156 undergraduates using a typing 
training program were obtained. The scores of a person were obtained at the class of information 
technology, and were fitted with a logistic curve f（t）, where t represents t-th training. We 
found that 1） the score f（∞） for the note type PC and the score f（∞） for the tablet type PC are 
approximately the same when the initial score f（1） for the note type PC and the score f（1） for 
the tablet type PC are approximately the same, and that 2） The time length for the acquisition of 
typing skill by the note type PC is shorter than that by the tablet type PC, and that 3） The score 

























































































タブレット型PC 10．1 263/171/13．1 17．5

























































































































































図 10	 タブレット型 PC における到達点まで
の到達速度に対するヒストグラム 
図 11	 ノート型 PC における到達点までの到
達速度に対するヒストグラム 








































































t~ c　   0．05




b値 c値 t値 b値 c値 t値
標　　準 0．55 0．42 3．84 0．74 0．55 3．25
能力が高い 0．36 0．58 3．46 0．44 0．95 2．29





































































The Relationships of the Internet Addiction and Psychological symptoms in
A Women’s University Students
−A Comparative Analysis between Game-players and Non-Game-players−
Abstract
The objective of this research was to evaluate the relationship between the psychological 
symptoms and Internet Addiction. 321 female students were recruited from a women’s university 
and a college.
The first assignment was to extract the question items which are correlative with the severity 
of Internet Addiction from UPI (University Personality Inventory) and the Developmental 
disease-related Questionnaire. The result was that depression, dysphoria mood and suicidal 
ideation had significant positive correlations with Internet Addiction.
The second assignment was to elucidate the differences between the game-players and the 
non-game-players, by using same analysis as above. In the female students, Non-game-players 
had more psychological symptoms detected than Game-players, and isolated lonely feeling 
was pathognomonic for Internet Addiction. On the other hand, Game-players had executive 
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依存群 依存なし 統計量ｔ ｐ値
UPI得点 142.667 107.613 -5.463 0.000 **
SD 30.694 23.875
発達障害関連（17項目） 39.792 29.320 4.069 0.000 **
SD 12.392 8.174
易怒性（3項目） 6.208 4.222 3.391 0.001 **
SD 2.828 1.710












№ 項目内容 依存度との相関ｒ値 p値 項目の分類
28 根気が続かない 0.634 0.001 ** 抑うつ傾向
25 死にたくなる 0.578 0.003 ** 抑うつ傾向
21 気が小さすぎる 0.534 0.007 ** 抑うつ傾向
29 決断力がない 0.530 0.008 ** 抑うつ傾向
36 なんとなく不安である 0.523 0.009 ** 対人不安
33 体がほてったり、冷えたりする 0.520 0.009 ** 身体的訴え
42 気を回しすぎる 0.508 0.011 * 対人不安
10 人に会いたくない 0.501 0.013 * 抑うつ傾向
31 赤面して困る 0.493 0.014 * 身体的訴え
26 何事も生き生きと感じられない 0.492 0.015 * 抑うつ傾向
11 自分が自分でない感じがする 0.487 0.016 * 抑うつ傾向
56 他人に陰口を言われる 0.478 0.018 * 強迫・被害・関係念慮
54 つまらぬ考えがとれない 0.473 0.020 * 強迫・被害・関係念慮
19 胸が痛んだり、締めつけられる 0.471 0.020 * 身体的訴え
9 将来のことを心配しすぎる 0.469 0.021 * 抑うつ傾向
52 繰り返し確かめないと苦しい 0.460 0.024 * 強迫・被害・関係念慮
46 体がだるい 0.439 0.032 * 身体的訴え
51 こだわりすぎる 0.421 0.040 * 強迫・被害・関係念慮
13 悲観的になる 0.416 0.043 * 抑うつ傾向
24 おこりっぽい 0.413 0.045 * 抑うつ傾向

























































№ 項目内容 依存との相関ｒ値 p値 ゲーム群ｒ値 項目の分類
11 自分が自分でない感じがする 0.692 0.000 ** 0.271 抑うつ・解離傾向
6 不平や不満が多い 0.681 0.000 ** 0.300 抑うつ傾向
41 他人が信じられない 0.630 0.000 ** 0.138 対人不安
26 何事も生き生きと感じられない 0.588 0.001 ** 0.007 抑うつ・解離傾向
19 胸が痛んだり締め付けられる 0.587 0.001 ** 0.141 身体的訴え
23 いらいらしやすい 0.581 0.001 ** 0.140 抑うつ傾向
9 将来のことを心配しすぎる 0.575 0.001 ** 0.257 抑うつ傾向
2 吐き気・胸やけ・腹痛がある 0.565 0.001 ** 0.169 身体的訴え
24 怒りっぽい 0.558 0.002 ** 0.049 抑うつ傾向
25 死にたくなる 0.535 0.003 ** 0.224 抑うつ傾向
43 つき合いが嫌いである 0.513 0.004 ** -0.024 対人不安
60 気持ちが傷つけられやすい 0.475 0.009 ** 0.188 強迫・被害・関係念慮
7 親が期待しすぎる 0.470 0.010 * -0.336 抑うつ傾向
4 動悸が脈が気になる 0.412 0.026 * 0.077 身体的訴え
34 排尿や性器のことが気になる 0.368 0.049 -0.085 身体的訴え
1 食欲がない 0.353 0.061 -0.035 身体的訴え
表８　長時間利用群でゲーム群より有意に多かった訴え（発達障害関連項目・易怒性・冷たさ）
（**p<.01, *p<.05）
№ 項目内容 依存との相関ｒ値 p値 ゲーム群ｒ値 項目の分類






























№ 項目内容 依存との相関r 値 p値 長時間群r 値 項目の分類
28 根気が続かない 0.585 0.004 ** 0.279 抑うつ傾向
55 自分の変なにおいが気になる 0.553 0.008 ** -0.124 強迫・被害・関係念慮
39 何事もためらいがちである 0.537 0.010 * 0.260 対人不安・抑うつ
29 決断力がない 0.515 0.014 * 0.216 抑うつ傾向
48 めまいや立ちくらみがする 0.402 0.989 0.027 身体的訴え
33 体がほてったり、冷えたりする 0.369 0.091 0.054 身体的訴え
表１０　ゲーム群で長時間利用群より有意に多かった訴え（発達障害関連項目・易怒性・冷たさ）
（**p<.01, *p<.05）
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Stress and job satisfaction of nursing home care staff
−Qualitative research focusing on the perspective of Sense of Coherence−
I analyzed how the Sense of Coherence （SOC） was involved in the stress tolerance of 
nursing home care staff and the degree of job satisfaction using qualitative research methods. As 
a result, SOC was able to suppress the excessive increase in stress, and it was suggested that it 
was possible to increase the work satisfaction, and to indicate the SOC as a factor to regulate the 
work satisfaction level.In addition, the “Pride as a care staff ” and “work of the care necessary for 
a good staff relation” included in the meaningful feeling of SOC were considered to be important 












































































































































氏名 性別 年齢 経験年数 職位 仕事満足度 SOC
A 女 44 １ 一般 72（67.69） 74（66.57）
B 女 30 ８ 一般 68（63.84） 66（59.36）
























そうだ まあそうだ ややちがう ちがう
１．非常にたくさんの仕事をしなければならない １ ２ ３ ４
２．時間内に仕事が処理しきれない １ ２ ３ ４
３．一生懸命働かなければならない １ ２ ３ ４
４．かなり注意を集中する必要がある １ ２ ３ ４
５．高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ １ ２ ３ ４
６．勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない １ ２ ３ ４
7．からだを大変よく使う仕事だ １ ２ ３ ４
８．自分のペースで仕事ができる １ ２ ３ ４
９．自分で仕事の順番・やり方を決めることができる １ ２ ３ ４
10．職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる １ ２ ３ ４
11．自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない １ ２ ３ ４
12．私の部署内で意見のくい違いがある １ ２ ３ ４
13．私の部署と他の部署とはうまが合わない １ ２ ３ ４
14．私の職場の雰囲気は友好的である １ ２ ３ ４
15．私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない １ ２ ３ ４
16．仕事の内容は自分にあっている １ ２ ３ ４










１．活気がわいてくる １ ２ ３ ４
２．元気がいっぱいだ １ ２ ３ ４
３．生き生きする １ ２ ３ ４
４．怒りを感じる １ ２ ３ ４
５．内心腹立たしい １ ２ ３ ４
６．イライラしている １ ２ ３ ４
7．ひどく疲れた １ ２ ３ ４
８．へとへとだ １ ２ ３ ４
９．だるい １ ２ ３ ４
10．気がはりつめている １ ２ ３ ４
11．不安だ １ ２ ３ ４
12．落着かない １ ２ ３ ４
13．ゆううつだ １ ２ ３ ４
14．何をするのも面倒だ １ ２ ３ ４
15．物事に集中できない １ ２ ３ ４
16．気分が晴れない １ ２ ３ ４
17．仕事が手につかない １ ２ ３ ４
18．悲しいと感じる １ ２ ３ ４
19．めまいがする １ ２ ３ ４
20．体のふしぶしが痛む １ ２ ３ ４
21．頭が重かったり頭痛がする １ ２ ３ ４
22．首筋や肩がこる １ ２ ３ ４
23．腰が痛い １ ２ ３ ４
24．目が疲れる １ ２ ３ ４
25．動悸や息切れがする １ ２ ３ ４
26．胃腸の具合が悪い １ ２ ３ ４
27．食欲がない １ ２ ３ ４
28．便秘や下痢をする １ ２ ３ ４


























































疲労感 B（３） A（４） C（６）
不安感 B（３） A（６）C（６）
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A Study on Economic Policy in China
This study is to examine the features of the economic policy in the Xi Jinping era. China’s 
economic growth rate in the first half of 2017 was 6.9%. Although the growth rate is decelerating, 
the economic structure is changing toward expand domestic demand type centered on the 
consumption. The Chinese government aims to double real GDP by 2010 by 2020. Towards this 












































年 輸出総額（億ドル） 対前年比伸び率 輸入総額（億ドル） 対前年比伸び率 貿易収支（億ドル）
2001年 2661 6．8 2436 8．2 225．5
2002年 3256 22．4 2952 21．2 304．3
2003年 4382 34．6 4128 39．8 254．7
2004年 5933 35．4 5612 36．0 321．0
2005年 7620 28．4 6600 17．6 1020．0
2006年 9690 27．2 7915 19．9 1775．2
2007年 12205 26．0 9561 20．8 2643．4
2008年 14307 17．2 11326 18．5 2981．3
2009年 12016 -16．0 10059 -11．2 1956．9
2010年 15778 31．3 13962 38．8 1815．1
2011年 18984 20．3 17435 24．9 1549．2
2012年 20487 7．9 18178 4．3 2308．8
2013年 22090 7．8 19500 7．3 2590．1
2014年 23423 6．0 19592 0．5 3830．6
2015年 22735 -2．9 16796 -14．3 5939．1
















































































































Parks and communities in European civilization
A proposal for the growth of “citizens’ publicity” in Japan.
Based on the “region seen in European parks” conducted in “Regional Culture Theory II”, 
we will examine the role that the park has for the maintenance and development of our local 
community with the history of European parks as a clue. It is possible to confirm various aspects 
of civil society, such as public sphere ideas typified by “Market square” of medieval city and the 







































































































































































































































































































































































The survey about swallowing assisting food usages under Fukushima prefecture’s 
nursing care insurance facilities and the future issues.
From the result of this survey, the names of each swallowing assisting food, numbers of 
meals, usages of thickening regulators and so on of facilities covered by long-term care insurance 
in Fukushima prefecture.
The nutritional deficiency response was precisely conducted in each facility as using 
nutritive suppliments and so forth.
Henceforth, we expect the swallowing assisting food will be evaluated as therapeutic diet in 
medical fee.
Furthermore we found out that the nutritionists of each facility are struggling with 























介護老人保健施設 88 51 58
介護老人福祉施設 148 95 64





















老健 91±29.4 24±19.3 27％
特養 76±24.2 27±16.8 36％

























段階数 老健（施設数） 特養（施設数） 全体（施設数） 割合（％）
1段階 7 6 13 9
2段階 8 21 29 20
3段階 10 23 33 23
4段階 10 27 37 25
4. 5段階 1 0 1 1
5段階 3 10 13 9
6段階 4 5 9 6
7段階 3 1 4 3
無回答 5 2 7 4
合計 51 95 146 100
−265−
【報告】福島県の介護保険施設における嚥下食に関する実態調査と今後の課題

























































































































































































































Considering Childcare through “Arts and Crafts Education on Natural Materials”
The nuclear power plant accident six years ago kept natural materials away from childcare 
in Fukushima. However, this does not mean that the radiation problem is the only essential factor 
that brought the situation. Rather, it seems that the core of the situation is  that the childcare 
professionals have not had  enough knowledge of how to handle the relationship of materials and 
teaching methods. Based on this awareness, we held two workshops entitled “Arts and Crafts 
Education on Natural Materials” for the kindergarten children and the professionals. Through 
the workshop, not only the participants knew the attractiveness of natural materials, but also the 
professionals gradually focused on how to encourage the activities of children, not on how to 
one-sidedly lead the children by putting them in a passive position. To sum up, we could have 
an opportunity to reconsider, from the standpoint of the childcare professional training, what is 






































季節を感ずる 9 自然素材使用の機会ない 3
6
子どもは喜ぶ・関心が高い 8 身近な所に草花や木が少ない 3
想像力豊かになる 7 取扱収集が難しい 3
9温かさがあり作品に愛着 2 虫対策 4





















































































































































じっくり見る機会 33 玩具作り 36 ゲーム等 12
素材を五感で体感 29 工作 29 色遊び 4
子どもとやりたい 11 楽器 13 素材遊び 8
目を向けていきたい 9 アクセサリー 9
他
食べる 2
楽しめた 10 人形等 6 集めて持ちかえる 2
















































































































































































The consideration to raise oxidation stability of perilla oil
−Effects of blend ratio of oil−
Perilla oil contains α-linolenic acid of about 60%. Therefore the perilla oil is easy to 
oxidize. I checked it about the way for which perilla oil is difficult to oxidize. Even if the high 
oleic acid type sunflower oil was mixed, perilla oil couldn’t stop oxidation. Oxidation stability 
was kept 30% of straight perilla oil at the blend ratio oil of 70% of roast sesame oil. Oxidation 
stability was kept 70% of roast perilla oil at the blend ratio oil of 30% of roast sesame oil. I hope 
that you add roast sesame oil to roast perilla oil more than 30 % to stop oxidation of perilla oil.

































































































60℃ 0日目 20．0±0．2 20．4±0．4 20．4±0．2 20．4±0．2 20．2±0．4 20．0±0．3 20．0±0．1
60℃ 1日目 19．2±0．1 19．5±0．1 19．3±0．2 19．6±0．2 19．0±0．5 19．4±0．1 19．5±0．0
60℃ 2日目 17．8±0．1 18．5±0．4 18．7±0．1 18．9±0．1 19．0±0．0 19．1±0．2 19．0±0．0
60℃ 3日目 15．3±0．5 16．6±1．6 17．9±0．1 18．5±0．0 18．6±0．0 18．9±0．3 18．8±0．0














生搾りエゴマ油 5．9 1．4 12．9 15．0 64．7
焙煎搾りエゴマ油 6．1 1．4 12．7 15．2 64．4
焙煎搾りごま油 10．6 5．4 41．1 42．2 0．2
高オレイン酸ヒマワリ油 3．5 2．8 86．4 6．0 0
使用油 温度・時間
配合割合





60℃ 0日目 19．9±0．0 19．9±0．0 19．8±0．1 19．8±0．0 19．8±0．0
60℃ 1日目 14．6±0．4 16．3±0．3 17．2±0．2 18．0±0．0 19．7±0．0
60℃ 2日目 10．3±0．5 12．7±0．3 14．3±0．3 15．6±0．1 19．6±0．0
60℃ 3日目 6．9±0．7 9．3±0．1 10．7±0．4 12．5±0．4 19．5±0．1





60℃ 0日目 19．9±0．0 19．9±0．1 19．9±0．1 20．0±0．2 20．0±0．1
60℃ 1日目 14．6±0．4 17．9±0．3 18．8±0．5 19．6±0．1 19．8±0．0
60℃ 2日目 10．3±0．5 15．9±0．8 17．3±1．2 19．5±0．3 19．8±0．1
60℃ 3日目 6．9±0．7 13．4±1．4 16．3±1．0 19．3±0．4 19．7±0．1





60℃ 0日目 20．0±0．0 19．9±0．0 19．9±0．0 19．9±0．0 20．0±0．1
60℃ 1日目 16．5±0．6 19．2±0．1 19．5±0．0 19．8±0．0 19．8±0．0
60℃ 2日目 12．8±0．3 18．6±0．2 19．4±0．0 19．7±0．0 19．8±0．1
60℃ 3日目 9．4±3．2 17．9±0．3 19．3±0．1 19．7±0．0 19．7±0．1


























パルミチン酸 ステアリン酸 オレイン酸 リノール酸 α-リノレン酸



















パルミチン酸 ステアリン酸 オレイン酸 リノール酸 α-リノレン酸























































































































































































































































4）Pan A，Chen M，Chowdhury R，et al．Alpha-linolenic acid and risk of cardiovascular disease：A 


















14）Zhao，W．，Shishikura，A．Fujimoto，K．，Arai，K．and Saito，S．：Fractional extraction of 
rice bran oil with supercritical carbon dioxide，Agric．Biol．Chem．，51（7），1773-1777，1987
15）Cho，S．-Y．，Miura，A．，Fujimoto，K．and Inai，M：Improvement of oxidative stability of fish 




















Aiming at synergistic effect of teaching and training
We conducted questionnaire about lecture “Childcare content exercises” and “Childcare 
expression technologies” which the author is in charge after the kindergarten teaching practice, in 
order to investigate whether the students are tied to the practical ability of practical training. As a 
result, I could read the current situation that I can not say that they are necessarily acquired.
From this, in those lessons, we should consider concrete measures to acquire practical skills 
against the childcare site.
Also, differences were found between students and authors, for the content of classes 
required for actual training support.
The necessity of consider the cause of deviation and to realize a lesson that students can 

















































































































































































	 	 ・1＝57名（68％）	 ・2＝17名（20％）	 ・3＝1名（1．2％）
	 	 ・4＝2名（2．4％）	 ・無記入＝7名（8．4％）
	 理由（複数回答可）	 	 	 	 	 H27	 	 	 H28
	 ア、実習に直接関連している内容だから。	 	 （17名）	 	 （11名）
	 イ、将来的に保育現場で役立つ内容と思えるから。	（20名）	 	 （37名）
	 ウ、実習に直接関連していない内容だから。	 （1名）	 	 （1名）
	 エ、その他の理由	 	 	 	 （2名）	 	 （2名）
	 H27，28年度合計（91名中─複数回答含む）
	 	 ・ア＝28名（30％）	 ・イ＝57名（63％）	 ・ウ＝2名（2％）
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	 理由（複数回答可）	 	 	 	 	 H27	 	 	 H28
	 ア、実習に直接関連している内容だから。	 	 （30名）	 	 （26名）
	 イ、将来的に保育現場で役立つ内容と思えるから。	（6名）	 	 （21名）
	 ウ、実習に直接関連していない内容だから。	 （1名）	 	 （2名）
	 エ、その他の理由	 	 	 	 （2名）	 	 （1名）
	 H27，28年度合計（89名中─複数回答含む）










	 	 ・1＝67名（80％）	 ・2＝14名（17％）	 ・3＝2名（2％）
	 	 ・4＝0名（0％）	 ・無記入＝1名（1％）
	 理由（複数回答可）	 	 	 	 	 H27	 	 	 H28
	 ア、実習に直接関連している内容だから。	 	 （32名）	 	 （29名）
	 イ、将来的に保育現場で役立つ内容と思えるから。	（5名）	 	 （17名）
	 ウ、実習に直接関連していない内容だから。	 （1名）	 	 （3名）
	 エ、その他の理由	 	 	 	 （2名）	 	 （0名）
	 H27，28年度合計（89名中─複数回答含む）
	 	 ・ア＝61名（69％）	 ・イ＝22名（24％）	 ・ウ＝4名（4．5％）
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	 理由（複数回答可）	 	 	 	 	 H27	 	 	 H28
	 ア、実習に直接関連している内容だから。	 	 （19名）	 	 （19名）
	 イ、将来的に保育現場で役立つ内容と思えるから。	（16名）	 	 （15名）
	 ウ、実習に直接関連していない内容だから。	 （1名）	 	 （2名）
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	 	 	 	 		・プレゼント・部分実習の工作物・工作、




	 	 	 	 		・幼児に適した説明の仕方や演じ方の練習など。
	 B，教材作製に関するもの）・早めの教材準備・材料を多めに準備する











































































































































































Relationship  between the Competency of Senior (4th Year) Registered 
Dietitian Students and their Attitude toward National Exams
We evaluated the competency and attitude toward national examination of 4th year 
registered dietitian students and examined the relationship between them.
Results show that students at the university have a lower self-image (sense of values, 
motivation, attitude) than the whole country. Therefore, it is necessary to position introductory 
education as a curricular subject at the university to achieve the goals of the curriculum model, 
and to thoroughly consider the content of our education.
The relationship between the degree of achievement and the desire to take the national 
examination showed that students who were self-confident about taking the exams had high 
scores of common and professional competencies in addition to basic competency. This suggests 
that one challenge of our national examination measure is that students who are reluctant to take 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順位 点数※ 順位 点数※
基本コンピテンシー
職業意識
（A）-1 管理栄養士という職業に就くことを誇りに思う 3 3.689 ± 1.025 3 3.831 ± 0.933
（A）-2 自分は管理栄養士という職業に向いていると思う 4 2.902 ± 0.889 4 2.945 ± 0.863



















































7 3.721 ± 0.636 12 3.448 ± 0.802








































































21 3.459 ± 0.621 17 3.304 ± 0.751























16 3.525 ± 0.595 15 3.342 ± 0.813






































































3.096±0.795 1.000±0.000 0.000 p＜0.001
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This study, was attention to the point where different fermented foods of Amazake and 
Bonito can be produced from the same Koji fungi. Koji fungi belong to Aspergillus oryzae.
The first half was examined Amazake milk as the use of Amazake as a health drink. First, 
Amazake and milk and water compounding ratios and the selection of inorganic salts based on 
the taste test of about 8 subjects. The results were Amazake (20%), milk (30%), and the addition 
of calcium chloride (0.05 g) in the mixture of water (50%) was the best.
The second half was considered to produce fermented food for meat using Aspergillus 
oryzae isolated from Bonito. The growth of the bacterium was promoted as a result of the 
inoculation of Bonito Aspergillus oryzae on the raw meat of the pig. Then, it was possible to 
become aged meat as a result of inoculation of bonito Aspergillus oryzae on the meat sterilized 
by autoclave. In addition, in this experiment, cultivation was carried out in a non-electrified state, 
charged and earth .The result was that the meat cultured in the energized state is the best.
Also, I was cultured using Miso and soy-sauce derived Aspergillus oryzae. As a result, the 
meat did not ferment.
This experiment pursued a different taste of sweetness and umami from the same Aspergillus 
oryzae, but each fungal strains have different emzyme.
発酵食品の開発に関する研究
−麹菌を用いた発酵食品の開発−
Study on development of fermented foods
































































K+570 mg/kg、Ca+2110 mg/kg、NaCl 0.02 g/mlだった。次に添加する無機塩類の種類を検討
した。NaClを添加した試料とCaCl2を添加した試料を官能検査で比較した。その結果CaCl2添
加の試料はNaCl添加の試料よりも後味がさわやかになった。CaCl2添加試料の成分分析の結果




















































































































































Bullying is a serious problem, it is a big problem not only in schools but also in society. In 
Japan, bullying began to become a social problem since the 1980’s and has reached today. It’s 
developed into a murder case because of overdone bullying. The child who commits suicide over 
the pain of excessive bullying increased.
In this research, In the first chapter, we analyzed the change of bullying problem and 
occurrence from related materials. A case study about bullying was performed in Chapter 2. In 
chapter 3, literature survey was conducted on the present Situation and measures of bullying in 
Fukushima Prefecture and Koriyama city. In chapter 4, Questionnaire survey was conducted for 
ten teaching supervisors of public middle schools in Koriyama city. In Chapter 5, Measures of 
Bullying in moral education was mentioned. The final chapter, I mentioned the way of school 
education towards a society where bullying can be stopped..
子どもにおけるいじめの現状と対応についての考察
−特に学校教育の実態と取り組みを中心に−
A study on the present Situation and measures of Bullying for Children: 



































































































































































































































Health Japan 21 (the second term) Recommendation of Vegetable Intake and Seeking
a Menu Considering and Nutritional Requirements
Health Japan 21 (the second term) sets the target of vegetable intake to over 350g. However, 
it has not reached the target. Vegetable are difficult to incorporate into menu as a matter of price. 
Compare with the prices of vegetables in the wholesale market and the amount and number of 
vegetables used for menu. Analyzed vegetables were spinach, cabbage, carrots, onions, potatoes. 
Cabbage should be used from October to February. Carrots should be used from October 
December to February. Onion should be used from September to march. Potatos should be used 










































































校法人 早稲田医療学園 人間総合科学大学 プレスリリース（2015年1月16日） http：//www．shiga-
med．ac．jp/info/release/h26/H270119．pdf
2） 「科学的根拠に基づく発がん性・がん予防効果の評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究」
国立研究開発法人 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ http：//epi．
ncc．go．jp/can_prev/
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